
















The purpose of this study is exploratory research and analysis of how freshmen, who had to take online lessons as 
a countermeasure against the spread of new coronavirus infection (COVID-19), perceive online lessons. The survey 
targeted 188 students who took the required courses for freshmen. Questionnaire surveys were conducted twice, the 
second and fi nal of the online lessons, and the factors of students’ perceptions of online lessons and their changes were 
exploratorily analyzed.
As a result, the involvement of “emphasis on compliance with rules” such as COVID-19 countermeasures, in “want 
to continue online lessons” is small, but by experiencing online lessons, it was confi rmed that the relationship between 
“emphasis on compliance with rules” and “emphasis on effi ciency in technological innovation and individual learning”, 
and the relationship between “emphasis on effi ciency in technological innovation and individual learning” and “want to 
continue online lessons” were strengthened. It is presumed that the reason is that the feeling of loneliness in home study 
has changed to the merit of concentrating on individual learning effi ciently through online lessons. However, from the 
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effi ciency of individual learning” had a feeling of loneliness in home study without going to university and could not 
understand the lessons.










































































（1）第 2回目の調査の回答者数 235人（回答回収期間：5月 14日～ 5月 21日）



























表 2　第 2回目のオンライン授業の初回の因子分析結果（n＝ 188）
図 1　第 2回目のオンライン授業の初回の因子のスクリープロット
















図 3　第 13回目のオンライン授業の初回の因子のスクリープロット（n＝ 188）
いずれの因子にも .35以上の因子負荷量を持たない項目を除外するという基準で，プロマックス回転の因
子分析を繰り返した。尺度の構造を確認するため，実施した確認的因子分析の結果を表 6に示す。




表 7　第 13回目のオンライン授業の最終的な因子相関行列（n＝ 188）
3つの因子（潜在変数）とそれを構成する項目（観測変数）の構造を共分散構造分析の標準化推定値のパ
ス図を図 4に示す。
χ2＝ 32.819（有意確率＝ .001），GFI＝ .955，CFI＝ .922，RMSEA＝ .103であり，RMSEA値はあまり
良くないが，CFI値より当てはまりはほぼ良いと判断した。







また，この第 13回目の調査における，第 2因子「技術革新と個人学習の効率重視」と第 1因子「オンラ
イン授業の継続希望」との関係性の推定値，さらには第 2因子「技術革新と個人学習の効率重視」と第 3因
子「ルールの順守を重視」との関係性の推定値の両方が，第 2回目の調査結果に比べて高まったことから
も，第 3因子「ルールの順守を重視」と第 1因子「オンライン授業の継続希望」の間に，第 2因子「技術革
新と個人学習の効率重視」が介在の度合いを，第 2回目の調査に比べ，第 13回目は強めている。本研究で
は，第 3因子→第 2因子→第 1因子という，因果関係はモデルの制約上，統計的には検証できなかったが，
表 4と表 7の因子相関行列の変化からも，第 2回目から第 13回目にオンライン授業が進むにつれて，第 3
表 6　第 13回目のオンライン授業の最終的な因子分析結果（n＝ 188）
コロナ禍における大学のオンライン授業に対する新入生の認識についての探索的研究
─ 63─
因子と第 1因子の相関は 0.276から 0.277と変化がなかったにも関わらず，第 3因子と第 2因子の相関は 0.379
から 0.423に上昇し，第 2因子と第 1因子の相関は 0.387から 0.495に上昇したことからも第 2因子が第 1
因子と第 3因子の間により強く介在していると解釈できる。
図 4　第 13回目のオンライン授業の共分散構造分析によるパス図





























































Al Abdullatif, H. A., & Velázquez-Iturbide, J. Á. (2020). Who Will Continue Using MOOCs in the Future? 





















Zhang, M., Yin, S., Luo, M., & Yan, W. (2017). Learner control, user characteristics, platform difference, 
and their role in adoption intention for MOOC learning in China. Australasian Journal of Educational 
Technology, 33(1).
